







――AACR:Young Investigator Award for Promising Cancer Research――
Intratumoral delivery of hepatocyte growth factor
 
antagonist(HGF/NK4)gene by adenoviral vector
 
suppresses the tumor growth of human
 
lung cancers in vivo
前 門 戸 任
東北大学加齢医学研究所 呼吸器腫瘍研究分野
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低侵襲脳外科手術戦略システムの開発
吉本 高志，伊関 洋 ，高倉 公朋
東北大学大学院 神経外科学，東京女子医科大学
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西 條 芳 文
東北大学加齢医学研究所 病態計測制御研究分野
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素分圧は24.3±19.6 mmHgから 41.1±22.0 mmHgへ
と有意に上昇し（p＜0.0001），二酸化炭素分圧は，
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――第11回世界気管支学会 :Ikeda Dotai Prize――
喀痰細胞診を併用した肺癌検診16年の診断治療成績
佐 藤 雅 美
東北大学加齢医学研究所 呼吸器再建研究分野

































































Squamous cell carcinoma 360(27.7%) 208(80.0%)
Adenocarcinoma  686(52.7%) 31(11.9%)
Large cell carcinoma  118( 9.1%) 9
 
Small cell carcinoma  102(7.8%) 8
 
Other  30  2
 




























X-ray film Sputum cytology
 
cStage 0  0  16
 
cStage I  732  253
 
cStage II  82  13
 
cStage III  320  42
 
cStage IV  151  12
 
Unknown  14  5
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――第11回世界気管支学会 :Poster award Prize――
経気管超音波内視鏡（TUS）を用いた胸部X線無所見肺癌の
深達度診断への応用
高 橋 博 人
東北大学加齢医学研究所 呼吸器再建研究分野




































































































2  4  6
 
Tota  14  6  20
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――Neurocardiology Workshop:第 1回Neurocardiology Workshop奨励賞――
人工心臓の動脈圧反射制御
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――European Association of Nuclear Medicine Congress 2000:
Poster Session Award“CUM LAUDE”――
［ F］標識した新しい2 nitroimidazole誘導体，
［ F］FRP170による虚血心筋中生存域の検出
Detection of the ischemic but viable myocardium using a new
［ F］labeled nitroimidazole analog ;［ F］FRP170
金田 朋洋 ，高井 良尋 ，加賀谷 豊
山根由理子 ，和田 裕明 ，結城 雅弘
岩田 錬 ，井戸 達夫 ，辻谷 典彦
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――ESPEN :Young Investigator Award――
The Effect of L Valine on Promoting the Growth of
 
the Small Intestinal Mucosa was Almost Equal
 
to That of L Glutamine
高 橋 雄 大
東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座 先進外科学分野





































添加しVal濃度を 0.86%に調整したVal TPN (Val
群 ;n＝7），もしくはAlanyl Glutamineを添加しGln
濃度として2%に調整したGln TPN (Gln群 ;n＝9）
を投与し，5 FU誘発腸炎ラットに対する腸粘膜への
Val,Glnの影響を検討した．6日目に採血，放血犠死
後，空腸（Treitz 帯から 5 cm肛門側）と回腸（回盲






















































空腸絨毛高（μm） 197.65±23.82 ※362.69±24.48 ※369.12±56.64
空腸表面積（×10μm） 67.86±15.99 ※124.39±20.70 ※113.97±19.45
回腸絨毛高（μm） 205.48±19.83 254.12±39.96 ※269.41±56.05
回腸表面積（×10μm） 54.51±13.15 67.86±10.20 66.59±25.68
粘膜湿重量（mg/cm） 27.70± 2.95 ※ 36.77± 5.06 ※ 34.45± 4.23
粘膜内蛋白量 366.18±64.38 ※485.07±45.09 ※456.38±62.99
mean±SD ※ p＜0.05 vs Cont群



















































TXB ,11 dehydro TXB 及びTXB ，プロスタサイ
クリン（PGI）代謝物の6 keto PGF ,2,3 dinor 6
 
keto PGF 及びΔ 6 keto PGF さらに，PGE ,
PGE 及びPGB 等の定量に応用した．設定した各化
合物のモニタリングイオンピークは，いずれもS/N比
高く検出され，10 pg 100 ngの範囲で定量可能であっ
た．その検出限界は10 pg (S/N≧10）以下であった．
さらに，3型PGについてはその構造特異性を考慮し，






































血漿中6 keto PGF ,Δ 6 keto PGF の平均値は
それぞれ196.5,19.4 pg/mLであり3型は 2型の約10
分の 1であった．2週間摂取時には，6 keto PGF ，血
清コレステロール値，中性脂質等には変動は認められ
なかったが，Δ 6 keto PGF 含量は増加し，うち2
例では約3倍の値を示した．さらにこの上昇は摂取中
止後2週間で摂取前の値に回復した．以上，健常人の




































小野川 徹 ，海野 倫明 ，近藤 典子
安達 尚宣 ，藤原 耕 ，鈴木 正徳
大谷 明夫 ，佐藤 永一 ，名倉 宏
阿部 高明 ，松野 正紀
東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野， 病理形態学分野， 分子血管病態学分野











taurocholate co transporting polypeptide (NTCP）















Human Liver Specific Organic Anion Transporter,
LST 1を単離した ．さらにわれわれはラットのカウ
ンターパート rlst 1も単離し，その発現は胆汁鬱滞に





























































reduced forate carrier(RFC 1）は造血系細胞によく
発現していた．胃癌を含めた実際の消化器癌における
Northern blotにてLST 2は胃癌 8分の 3症例，大腸
癌5分の 1症例，膵癌1分の 1症例に発現を認めた．一







物の取り込みを検討したところ，LST 2は LST 1と
同様にタウロコール酸や甲状腺ホルモン，抱合型ステ
ロイドを輸送した．さらにLST 1, LST 2ともに
MTXをMichaelis Menten式に従い輸送することが
わかった．
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p27 は 1994年，Polyakらによりcyclin depen-
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――日本薬学会 :東北支部奨励賞――
修飾核酸とがんとの関連性に関する研究
石 渡 俊 二
東北大学医学部附属病院 薬剤部








































































Abbreviations of the diseases;AML:acute myelogenous leukemia,AMMoL:acute myelomonocytic
 
leukemia, ALL:acute lymphoblastic leukemia, CML:chronic myelogenous leukemia, ML:malig-
nant lymphoma,MM :multiple myeloma
 
B, Changes in the urinary excretion levels of pseudouridine with the changes in clinical status of
 
patients with leukemia and lymphoma
 
Fig.3. Time course of 1-methyladenosine and
 










Fig.4. The Expression levels of Hu TGT 60 kDa
 
in human lymphocytic and myelogenous leukemia
 
cell lines Cell lysate(50 mg)were subjected to 8%
SDS-polyacrylamide gels, transferred to nitrocel-
lulose membrane, then stained with anti Hu TGT
 
60 kDa antibody. The intensities of visualized
 
bands were caluculated by use of the NIH image
 
software and shown as the ratio to average inten-
sity of PBMC.
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